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   A CLINICAL EXPERIENCE W1TH THE USE OF
FL－1039 （PIVMECILLINAM， PMPC） IN COMPLICATED
    INTRACTABLE URINARY TRACT INFECTION
       Kenichi IMABAyAsm， Tetsutaro OHNuMA，
         Masafumi SHiRAI and Atuo SuGITA
乃・拠the 1）ePartment（ゾ研・1・gク，7bん・肋Univer吻Sch・・1・f Medicine
            （Chairman’P彫8． Orika∫a， M 1）．ノ
   The clinical eflicacy ef ？ivmecillinam （PMPC） on the complicated and intractable urinary
・tract infection was examined．
    At first， 200 mg of PMPC was administered orally for 7 days ip 22 cases of out－patients with in－
tractable’ urinary tract infections， of which some basic urological diseases were found in all cases， and
even urethral indweliing catheters were found in 12 cases． Among them， 11 cases in which no sig－
ni丘cant e艶ct was observed aaer the丘rst 7 days administration of PMPC， more dosc，800 mg daily，
was tried for subsequent 7 days．
   The clinical effect of PMPC was evaluated individually in three items， e．g． urinary finding， uri－
nary micro－organism， and general condition， and final evaluation on the clinical eficacy was deter－
mined accQrding to these clinical results．
   ’1‘he excellent or．gQod results were obtained in 9 cases （4！O／，） in the first iCem， 5 cases （230／o） in
the second’ item， and 8 cases （360／o）． in the third item， respectively． And the excellent or good results
ip．価1．・サaluati⑳照・Qbゆ・d．in 8・細・．（36．％〉．
   ・As to the side－effect， oppression feeling in the chest （1 cases） and light pain in the umbilical re－
gion （1 case） apPeared after the ．first period of 200 mg of PMPC and the administration was stopped
at that time． ’ But these’ symptorr｝s disappeared in a few days without any treatment after the suspen一
・i…Af・eゆ・1・¢・hd pと・i・d・f．800 mg・f PMPC…u・ca・一eki・・di．zziness ・nd・d・11ness・pP・・red
in one case， but thesie symptoms diminished after the cessation of administration witheut any treatment．
These three patients were thought to be rather nervous， and it was very diMcult to prove that such
complaints had actually resulted from the administration of PMPC．
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StrePtococcus faecalisの各ユ株は200 mg 7日間投与後




    年  基礎
氏 名
    性  疾患
         神経因1 1 KMo 118M         性膀胱
2 1 US 165F II tz
         再発性3 1 ewi ［ 37 F         膀胱炎
         神経因4 ： KA 152F         性膀胱
         パーキン5 i SKi i 67M
         ソン氏病
・YA 52F離
         神経因7  HSエ  13F         性膀胱
8 1 H T 1 64F H ！i
既往カテーテ   赤 血 球        病 期手術ル留置    コ／H［PF陵化
擁尿道慢性 1一 2O一 1








尿 道  〃 1一 2
3一 4




























1一 2 ± 卦
2一 3
！一 2 ± ±
2一 1
O一 1 ± 一H一
19－20













子 宮    尿 道  〃全 摘
12－13 多数 1一 2
9－10 ± 多数 1一 2 ±
卜一2 9－10
g［ KM， ［62 F FI ！i 1！ f1 1一 2 ± 7一 8 ±
3一 4 20－25





多数 多数 o－111 ST23F卵管炎 一 一 〃 多数 一 多数 一      1－2 ± 一
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赤  血  球

















































































































































 Prot． miraail is 一1一1 ． 2 × 7
1sM ll e
E． eoli
55F 1］ Str． faecalis
2．5×7
’1 ×5




s i SKi 167M V Ps． aeruginosa 12．6×7
帯二
五五重 十 ±lre







52F ll Candida？ く1031  〈uo31
！！：・一geo．”， 17｛i｝一4×7 ［一1一”
13F llpm，． aeruginosk．lmpt s
Prot． miraailis 13．3×7 1 W一 1 一
64F       〃       6．2x6  五十   五十
E．60亮      2．5x6  軒ト   惜
g K：M1 62F 5渉7・伽6騰． 6x7 1H十 十
Ktebsiella


















5肱プ々θ磁5 1×3 冊 一障 十11 ST  23F e i





































































































































































































E・coli   （不変）惜 冊 一 帯
〃  （〃）一帯掛冊
eEt：一getllflgijg・aerugtno．tt L．．．一．｝t
Klebsiella 一一一 ﾉP∫eudomonas群 Ps． aeruginosa帯＋一“■Ps．。erugin。，。（不変）一一一掛    1
一一一 ﾉ1 〃 （〃）一一一借
一一一 ﾉ  〃 （〃）一一一惜
PMPC投与後儲認醐の後）
三思くooo
Str． faecalis 十F 一一 ！÷
E・eoli   （不変）柵 冊 一 帯
〃  （〃）一惜措柵
Ps． aeruginosa 一 一 一 ”十




“ （“）一一二「． （〃）一一一．帯一一一 ¥ （〃）一一一惜
ProtettS群 Prot．痂7αわ漉∫ 岩畳惜世
相掛＋什 Prot． mirabilis（不変）冊冊帯冊
その他 3‘ア．ノゐ66廊 帯 一 十 朴
一 惜 柑 帯 8渉ヘル6・α傭 （不変） 十 一 ＋ 帯
ノ（」θう5配♂α ＋ 柵 冊 帯 κ」6嬬翫  （不変） ｝ 柵 惜 掛
跡。㎎απ〃α ＋ 一 什 柵 P5・α67噸η螺 一 一 一 惜













 PMPC 200 mg 7日間投与後｝CはStrePtococcus
faecalis 3株， Pseudomonas aeruginosa 7株， E． coli 2株，
Klebsiella 2株およびProteus mirabilis 1株力坊られた
が，800mg 7日間追加投与をおこなった10例（1例
はその直前の菌種不明）では投与後にABPC耐性の




















































































Table 3－1． PMPC（200 mg×7日間）投与例
症 例 血 液 肝  機  能 腎 機 能 効 果
番     年 赤血球




    GOT 1 GTP 1 Al－P
ロビン
Na K
526 77 1 44．2 1 14．717
Iff’
窪 葛ニラ 137 4．0
1 KMo l I8M504 68 r 41．3 r 13．1 6n． 7．1 140 4．2
435 70．1 37L4 1－t・ZL9． 1蒼． 7T4 138 3．9
2 US 155F438 42 ］ 38．0 1 12．8壌… 蔓 a，・．zz 14．3 3．5
426 rrt7 一’1一一41：．7－7’LiL／3．s26 さ 6．6 142 4．1
3 i TW， 1 37 F425 127 1 40．3 t 13．716 2 6．4 142 4．5
Cl     クレアBUN     判定    チニン 備 考
一9－ 17 4．0
104 16 3．6 特変なし クレアチニンやや上昇不変
10蔓 工3 O．7
107 13 O．7 11
102 13 O．6
’Mt  ’rmt．5  1 11．4
104 16 O．6 11 白血球増多不変
350 15 Lo， 144． 垂・7 107 25 L3
4 KA 152F372 88 1’35．6 1 IL918 ／2 144 4．6 ZO6 16 1．2 ！1
！7 11 7．7 142 4．9 107 16 1．2
5 e SKi 1 67 M li． ？．．．一1－m 6． 6． 140 5．7 106 17 1．4 ！1
365 24 i 34．4 1 11．813 8 5．3 144 3．う lgt 12 O．6
6 YA r 52F371 55 1 33．8 1 11．9L4．rm． 7 4．4 141 4．6 106 18 O．6 ！1 白血球減少回復
407 105 i 37．0 1 11．66 4 1 15．0 r5t6－6’一rrt rt fonv2 12 O．6
7 1 HS， 1 13F4・78 50 1 37．5 1 12．58 4 1 13．5 142 4．5 103 13 O．6 ！1
493 61 1 45．5 1 ！5．614 9 9．7 142 4一．6
8 HT 164F415 73 1 39．4 1 12．417 10 8．8 143 4．6
！．9－7．
LQ．Z l1
430 38 1 39．9 1 13．629 19 1 14．8 143 3．9 102 15 O．9
g ［ KM， 162 F456 35 r 42．5 1 14．42i． 14 1 13．5 143 4・量 105 14 O．9 11
371 65 1 34．3 1 11．4rt’ 9 61．3 137 4．ア 103 17 O．7
1o 1 KM， 170 F392 52 1 36．6 1 12．116 8 7．5 139 4．3 105 12 O．7 ！1
465 93 43．○ 14．6 12 12 6．フ 139 4．8 lOO 18 0．6









Table 3－2． PMPC（200 mg×7日間，800 mg×7日間）投与例




















































































































































































AJ－P Na K c工     クレアBUN
    チニン
判 定 備 考
6，7 王36 3．9 106 13 O．9
8．9 139 3，7 105 12 o．9 特変なし
6．8 140 4．2 106 15 O．8
13．8 142 4，2 104 16 1．2
12．5 142 4．2 102 17 1．1 “
ユ1，8 143 4．4 104 i4 O．9
4．6 142 4．4 103 15 O．8
4．8 141 4．7 104 13 O．9 f1
3．1 141 4．6 104 11 O．9
赤血球減少
白血球減少
7．5 147 4．0 100 24 O．9
7，5 144 4．0 105 17 O．8 11
6．7 141 4．4 103 18 O．8
6．7 王41 4．0 101 21 LO
6．8 i40 3．8 98 17 LO 11
6．8 140 3．5 100 18 1．2
8．6 138 4．3 工OO 13 O．8
7．7 141 4．3 ’102 15 O．7 ！1
7．1 140 4．5 100 14 O．7
9．5 145 4，5 109 16 O．9
142 4．0 109 13 O．8 ！1
8．9 143 4．4 107 エ4 O．9
5．5 139 4．2 103 12 O．9
11
8．0 140 4．4 108 16 O．6
5．5 141 4．0 108 19 L3
m
8．0 140 3．9 108 16 L1
8．1 143 3．9 108 12 O．8
1t









Table 4・L PMPC（200 mg x 7日間）投与例
番      年
  氏名    頻尿 残尿二号      性
1 1 KMo 1 18M
±
2 1 US 155F
十












4 ［ KA 152F
± ± ±
5 1 SKi 1 67M
発疹 めまい
± ± ± 十 冊6 1 YA 152F
一 十
7 1 HS， 1 13F
± 評 言
8 1 HT 164F ± ± 一
十 十 ± ± 十
g 」 KMi 162 F± ±
だるさ その他
        一テル
尿道カテ















十 十 胸内苦もん  （中止）
・十    膀部痛±     （中止）
十 十 ± ±
lo ［ KM， 1 70 F± ± ± ± 十 ±
± 卦 十 ± 『 卦
11 ST 23F 十 十 十 十 一 柵 悪化
愈
伊
Table 4－2． PMPC（200 mg x 7日間，8001ng×7日間）投与例








12 t RS 119F十 手 十
± ±
13 1 KM3 170M± ±
± ±
± ±
14 ［ NA 172F ± ±
± ±
±
15 1 MA 150F ±
二
十・ 十 ±
16 1 CT 165M十 十 ±
十 二 ±
17 1 HS2 i 63 F
            悪心 食思下腹部痛発熱尿混濁                    発疹 めまい            嘔 吐 不振
       尿道カテだるさ その他           判定


















ls 1 ’IW， 164M ± 十 十 ±
± 土
平 ± ± 十
19 1 SK， i 43 F± ± ± 十 冊
± ± ± 十 什 ± 十 十 十
± ± ±
20 1 YW 168M ± ± ± 一 十
± ± ± ”
十
21 IT 150M II ’± 十 十
± 十ト
一 『 一 一 一 十
22 FM83M 一 一 一 一 一 升 悪化












































































































































































Table 5・2． PMPC（200 mg×7日問，800 mg x 7日間）投与例
番   年 氏名号   性
基礎既往カテーテ      病期疾患手術ル留置 尿中細菌     尿中臨床一般総合菌消長尿所見            副作用    細菌検査状態判定
12 SR19F重覆腎ﾐ尿管 一 一 慢性 E．60」ゴ 消 失 卦 卦 特変ﾈ し 十 十
13 KM370M前立腺肥大 前立腺E出 尿 道 〃 1孔60あ 交代 升 ㎝ 〃 ± 十
14 NA72F神経因ｫ膀胱 虫垂他 尿 道 〃 P5・α〃π8勿5α 不変 一 一 〃 一 一
15 MA50F 〃 胆 石 尿道 〃 E60泥 交代 ± 一 〃 一 一
16 GT65M前 立B炎 『 一 〃 P3．α67π9珈5α不 変 ㎜ 一 〃 一 一
17 HS263F神経因ｫ膀胱
子 宮
S摘尿道 〃 α’ア。加6’87 交代 十 一 〃 一 一
18 TW264M 〃 『 尿道 〃 E．‘oJ∫ 不変 一 一 〃 ± 一
19 SK243F 〃 子宮S摘 一 〃 E．oo1ゴ 不変 一 一 〃 一 一 十
20 YW68M 〃 一 尿道 〃 3’7．伽6α1ゴ5 不変 一 一 〃 一 一
21 IT50M 〃 『 尿道 〃 P5・僻卿ηo∫α 不変 悪化 悪化 〃 一 悪 化








         Table 6－1．
1） 尿所見に対する効果
今林・ほか：複雑性尿路感染症・PMPC
         Table 6－2．
D 尿所見に対する効果
449
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1 工
4   4
 （36）
9   1／








































のPseudomonas aeruginosaであった． また200 mg 7
日間投与により変化することなく存続したABPC感
450 今林・ほか：複雑性尿路感染症・PMPC
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